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公益通報者保護法（平成 16 年法律第 122 号，以下，本法という）は，平成 16 年 6 月に公布され，
平成 18年 4月より施行されている．近年，消費者の信頼や利益を害するような企業不祥事の多くが，




6） 加藤尚武編著，前掲書，2002 年，214 頁．
7） 上村秀紀「公益通報者保護法」『Jurist』No. 1274, 2004.9.1, pp. 66 ～ 70 を参照，並びに，荒木尚志，男澤
才樹，鴨田哲郎「内部告発・公益通報の法的保護―公益通報者保護法制定を契機として」『Jurist』No. 1304, 
























ハ 被害の拡大防止のために必要と認められる者（第 2 条 1 項）






b 法令違反行為…別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが a に掲げる事実とな
る場合における当該処分の理由とされている事実等
「通報先」は，企業自体に対する通報はもちろん，「労務提供先があらかじめ定めた者」，つまり，





























































142 頁．Charles, E. Harris, Jr., Michael, S. Pritchard, Michael J. Rabins “Engineering Ethics: Concepts and Cases, 
Second Edition”（社団法人日本技術士会約編『第 2 版科学技術者の倫理　その考え方と事例』丸善株式会社，
2002 年，68–71 頁．なお，線引き法を用いたケーススタディの例として，拙稿「会計倫理への一考察　―会
計監査のケーススタディと線引き法―」『四天王寺国際仏教大学紀要』第 42 号，2006 年 7 月，59–68 頁を
参照．


















































10 と 1 の間に設定した．




























































b ：十分な証拠を所有しているため，ディジョージの条件 4 および 5 も満たしている．つまりディ
ジョージのアプローチに準拠するならば，内部告発することは道徳的に義務となる．
9） Time, Vol. 160. No. 27, Dec, 2002.


















































10） 例えば，Steven M. Mintz “Cases in Accounting Ethics & Professionalism, Third Edition” Irwin Mcgraw-Hill College 
(1996).
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This paper examines about whistleblowing, which is considered one of the effective action plans 
when the enterprise tried to make the financial reporting including important fraud intentionally. 
Though whistleblowing had been recognized in a negative image in Japan, with the law maintenance of 
protection of those who inform internal information, it is going to be allowed like in U.S.A. However, the 
complex judgment required to launch out into whistleblowing actually. And we believe, a virtual case and 
the answer example that uses the Line-drawing Methods concerning the whistle-blowing in the 
enterprise presented by this paper, will be useful for the person involved in accounting in the enterprise, 
to improve the ability of ethical reasoning that can deal with such a complex problem.
